



















Solving the binding problem and modeling the integration process of 
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研究成果の概要（英文）：How different kinds of information or attributes are integrated in the brain
 is one of the most fundamental open questions, which is computationally difficult because it 
involves the combinatory explosion problem. We hypothesized that only pairs of attributes are 
integrated at a time, and that unified representations of three or more attributes are not formed 
except for a limited number of very familiar cases. In this study, we obtained strong evidence for 
this hypothesis, and developed a paired-attribute model based on the hypothesis. We also showed that
































































まず，図 1 の左側のような 8 通りの刺激図
形を用意する．これらは 2 種類の形・色・テ
クスチャ特徴を組み合わせたものである．こ












































トを対象とし，4 つの要素につき各 4 色，全
体で256通りのコーディネートのすべてにつ







































































誌 Scientific Reports（2015 年の Impact 






なく，3 属条件の方が 2 属性条件よりも学習
と実行が難しかった．さらに，何度も繰り返
し見た刺激（習熟刺激）を用いて同様の実験
を行ったところ，3 属性条件でかつ 3 つの属
性を同一窓に提示した場合には習熟刺激の
方が非習熟刺激よりも短時間で反応するこ
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